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Th,: Commission has just presented the broadtines of thinking for the Community Budget
'iir future years and 1979 in particuLar. The meeting of the joint CounciL of Ministers
of Foreign Affa'irs and Finance on 3 ApniL wilL give its opinion on this broad poLicy
thinking as wiLL Partiament. The Commission wiLl then use these guideLines in drawing
up the PreLiminary Draft Budget for 1979 and the form it  thus acquires wiLL be evident
in the ensuing budgetary debate within the CounciI and ParLiament.
This is the third time this experiment of discussing the broad thinking on budgetary
poticy before the budgetary procedure proper has begun. The Commission stresses the
vitat'importance of such a pract'ice, it  being essentiaI to decide the poLicy to pursue
before discussing the actuaI amounts to be aLLocated to the Budget and each of:its
chapters.0therwise the amounts are LikeLy to be distributed among the various budget
headings pureLy onan accounting basis and not in an overaLL appreciation of poticy
priorities. At this stage it  is not actu5[ figures that count, but working out the
facets of the 1979 Connunity Budget on which to concentrate in the medium term. The
joint CounciL meeting on the broadLines of budgetary po[icy is one of the rare
occasions in the year when a comprehens'ive  appraisal is made of Community poLicy.
I.  REACHING 'ICRITICAL MASS''
The Commission feeLs that the Budget today in no bray measures up to the part'it  is
expected to pIay in the move towards greater economic'integration,  particuLarIy in the
context of economic and monetary union and the entargement of the Community. The
deepening of the Community recfuines a major expansion of the financiaI resources
avaiLabte to it.
In 1978 the GeneraI Budget of the Communitjes wiLL totaL 12.4 thousand mitLion European
units of account 'in appropriations for payment, which corresponds to 0.8 % of the GDP
and about 2.5% of the nationaL budgets. At the moment
(i)  three quarters of the Budget of the European Communities is aLtocated to a singLe
sector: the common agricuLturaL poLicy;
(ii)  aLLocations to other sectors of intervention are such that they seLdom cause the
Budget to reach the cruciat size to enabte it  to have a rea[ and tangibLe impact;
(iii)  the Budget is not of a size such that it  can perform any macro-economic function
what soeve r .
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wsrthy of the name, nor an instrument of tlconomic stabiLization.
The commission underLines that the devetopnnent of Community poLicies and the
nesuttant expansion of the Community  Budget is not intended to Lead to an increase in
totaL pubLic expenditure.0nLy  those funct'ions which can be better performed by the
Community than by nationaI authorities or rvhich affect the pursuit of the integration
process shouLd be transferred. This transfer of functions which wiIL go hand-in-hand
with a transfer of funds wiLI relieve the pressure on nationaL budgets.
II.  CHANNELLING FUNDS TO A SMALL NUMBER  OF !RIORITY MEASURES
The Commission wishes to avoid using the smaIt amount of funds which are Left if
agricuLturaL  poLicy expenditure is  ignored,, on a'lpinch here and dash there" basis.
ti  prefers to channeL them to a few areas of majorimportance tt  the Community:
restructuring of the apparatus of production (including inCusl r'1' and agricuLture)
and deating w.ith the sociaL consequences o'f such action, incr*:asing energy'indepencience,
strengthening of internationaL cooperation and mitigation of retgionaL imbaLances'
The Commission attributes great'importance to the Latter"
ALthough the reLative weight of agricul-tur,aI guarantee  expend'iture in the Budget must
be graduaLLy reduced, thii  does not impLy'tl'at the poLicy itseLf is  caLLed into
queltion. The reason why it  dominates the l3urdget is that it  is virtualLy the only
poLicy for whi ch responiiUi t'ity has Larget'y passed f rom nationaL to Community hands'
It  is,  however, vital  that vigorous steps lce'taken to reduce expenditure arising from
market imbaLances and to ensure that any incrrease in the Community Budget is  matched
by a deveLopment of othen Community  polici,esr which have so far had Littt'e funding.
The main effects of these guideLines s5 ra,J€rfds the 1979 Budget !d'i LL be as foLl-ows:
1. Industry: the 1979 Budget must be a true ref[ection of the poLicy of sector;:t
frjust#nt  Launched in the 1978 Budget. 't'his impties a signif icant increase in the
"pi.opriations 
set aside for the growth sectors (aerospace, data-'processing)  and
for intervention measures to support the reorganization  and redeployment of a-iLing
industnies and to deaL with the resuLtant sociaL and r€:i iL',-ltL consequencss'
2.,-AgricuLturaL structures: the recent Comm'ission proposatl ,? ansLrre f ;L Le:" appLication
of the existin!-ffiives  shouLd give lise to CounciL Cecjsjq:ns this year and wilL
affect the 197i audget. The Counci I is  al.so caLted upon to adopt i:hi' propnsaLs on
the structure of the Mediterranean  regions, the impL'ications of wiijcl'r wiLL likewise
be refLected in the 1979 Budget-
3. SociaL poLicy: in view of the precarious empLoyment situat'ion' "tn 19?9 greater
bffin-g  shout-d be provided for existing measures  and new forms of aid introduced
to reduce youth unempLoyment. New intervention measures wiIL be necessary/ if  the
poLicies for the reorganization of certa:in industriaL sectors are to be sociatly
acceptabLe.
4. Energy: the Commission underLines the need to deveLop the Comrnunityrs energy
TGGces w'ith the emphasis on the expto:'tation of hydrocarbons, uran'iun prospect'ing
and demonstration  projects (.energy savingls, gasification" geothermal  energy).
0perations for the upgrad'ing of coaL are aLso pLanned, A nerol prceramme tc  achieve
'energy savings by modernizing buitdings:s aLso needed-
5. IntennationaL  cooperation: the
t tre
' F'inanc'iaL and techni caL aid to
'intensified to ensure that a  t
Commission oLans an increase in  "i tri ';id (cereaLs).
vofume of aid has not varied fror, 1977 ta 1978.
non-assoc i ated deve Lopi ng count r i t's s hcu Ld be
ruLy s'igni f i cant vot,ume of aid i s leacherJ.6.
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ReqionaI poticy: reg'ionat poLicy shouLd in the years ahead become one of the
!  --rI  -..r  --r.,  i-  aL^  l;-La  ^5  J,r+r  |  --^6ma^? cornerstones or Community poticy, particuIarLy in the Light of future enLargement.
The Commission considers it  essentiaL for far greater financiaL resources than at
present p[anned to be provided if  reg'ionaL po[icy is realLy to hetp mitigate
regionaL imbaLances. At the mor::nt the Community spends as much on storage and
speciaL marketing measures for surptus butter as it  does on the Regionat Fund.
In 1g79 a "non-quota" atLocation must be estabIished to back certain measunes
reinforcing the redistributive effect at Commun'ity  Leve[.
Agriculturat !qql!g!_-gg!jjJ,: the aim is to achieve a better batance on some markets
hstoragecostsfortheproductSconcerned.Acautious
prices poLicv, such as that aLneady commenced by the Commission for the 1978179
marketing yru. (average price jncrease of onLy 2%), is needed. The Commission aIso
pLans - and has already proposed - a graduaI reduction in monetary compensatory
amount s.
Fisirinq poLicy: appropriations  wiLL have to be set aside in 1979 for the communityfs
ner,,TCh-TnS policy, which consists of support measunes, conversl(
scaLe inshore fis-hing industry, adjustment of production capacities, protection  and
surveiLLance of fishing areas and fishing agreements with non-member countries.
III.  COMMUNlTY ENLARGEMENT
The integration of the appLicant countries into the Community offers the prospect of
progress in many areas. However, it  aLso poses a number of major probtems, botlt
structuraL and as regards the widening gap in income between Member states, which are
bound to be refLected in budgetary terms. It  is stiLL impossib[e to estimate the
financiaL impact of complete integration of the three appLicant countries. Furthermore,
the Commission does not consider it  is des.'irabte for the budgetary repercussions of
enLargement to be incl.uded in discussions of the 1979 Budget. Nevertheless it  feets
that an overaLL appraisaL of medium-term budgetary matters must incLude entargement,
because this is an important part of the future budgetary fabric.
7.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LE BUDGET  COMMUNAUTAIRE (1)
La Commission vient de proposer Les Iignes djrectrices qui, A son avis, devraient r6gir
te budget communautaire  dei ann6es prochaines et notamment ceLui de Lrann6e 1979. Le
ConseiI conjoint des ministres des Affaires 6trangdres et des Finances va se prononcer
sur ces grandes orientations Le 3 avriL prochain, ainsi que Ie ParLement Europ6en. Ces
Lignes directrices seront ensuite Le "Leitmotiv" pour Ir6tabLissement par La Commission
de Ifavant-projet de budget pour 1979 ainsi que pour Le d6bat budg6taire qui suivra au
sein du ConseiL et du Parlement Europ6en.
Crest Ia troisiAme fois maintenant  que cet exercice - discussion des grandes orientations
budg6taires avant [a proc6dure budg6taire proprement dite - a Lieu. La Commission souLigne
son extr3me importance. Avant drentamer une. djscussion sur tes montants A inscrire dans
Ie budget et ses diff6rents chapitres, iI  convjent de ddterminer quetIe pot'itique on veut
poursuivre. Le risque serait, sinon, que Les montants pour Les diff6rents postes
budgdta'ires soient fix6s dans une optique purement  comptabte et quriLs ne srins6rent
pas dans une vue gtobaLe sur tes priorit6s poLit'iques. II  ne sragit donc pas, A ce stade,
de montants chiffrbs, mais p[ut6t de savoir sur queLs aspects it  faut mettre Itaccent
dans fe budget de La Communaut6 de 1979 et A moyen terme" Le d6bat au sein du Consei I
conjoint sur Ies grandes orientations budg6taires est'.donc une des rares occasions
dans Irann6e oU ta politique communautaire est examin6e seton une approche gLobaLe.
I.  ATTEINDRE  LA "MASSE  CRITIQUE"
Seton [a Commission,  Le budget nrest aujourdthui nu[[ement A La mesure du 16[e quriI est
appeLd a jouer sur La voie drune intdgration 6conomique  plus pouss6e, surtout si on
Lrexamine  en fonction  du progrds vers Ltunion 6conomique et mon6taire et de
Lt6Largissement de Ia Communaut6. Lrapprofondissement  de La Communaut6  appeLte un
d6veIoppement substantiet des moyens fjnanciers mis d sa disposition.
Le budget g6n6raL des Communaut6s  atteindra, en 19781 1214 niLIiards drunit6s de compte
europ6ennes en cr6dits de paiement ce qui correspond e 0r8 % du PIB et 6 environ 2r5 %
des budgets centraux nationaux. ActueLLement,
-  Le budget des Communaut6s  europ6ennes reste, avec trojs quarts de ses depenses, ax6
sur un seuL secteur: cetui de [a potitique agricoLe commune;
-  ta dotation des autnes domaines d'intervention est teLLe qureLLe ne permet gue
au budget dratteindre Ia "masse critigug", crest-d-dire dtavoir un impact r6eL
perceptible;
-  Le budget nta pas La dirnerision qui l.u'i permette cle jouen que[que fonction macro-




Non n6gL.igeabte en termes absoLus, mais pt,ut6t insignifiant en termes reLatifs, 
.rJa. caract6ris6 par La pr6pond6rance drune seuLe poIitique, Le budget communautaire  r
La r6atit6 d,une iniegration financi6re trAs partieLLe et extr6mement ponctueLLe. IL ne
.constitue actueLtement ni Itinstrument v6ritabIe du financement  drune gamme significati'vt
de:poLitiques, ni un 'instrument  de redistribution digne de ce nom, ni un instrument de
stabi I i sation dconom'ique.
La commission soutigne qurun d6veLoppement des poLitiques comrnunautaires et Lt6Largi'-
sement du budget communauta'ire qui en d6couLe ne devraient pas gonfLer Les d6penses
pubLiques totiLes. En effet, iL ne devrait sragir que drun transfert de fonctions  qut
sont mieux assum{es  sun te p[an communautaire que dans Le cadre nationaI ou qui
conditionnent La poursuite du processus drr'int69ration"  ce transfert de fonctions, aLIant
de pair avec un transfent de moyens, d6charge [es budgets nationaux'
II.  CONCENTRER LES MOYENS SUR UN PETIT NOMBRE D,ACTIONS  PRLOIIIAIRES
La Commission veut 6viter de disperser Le peu de moyens qui" en ddhors de La poLitique
agricoLe, sont disponibLes. ELte vise pIurl6t d les concentrer sur quelques tAches
dii,mportance pr.imordiaLe pour La communau'16: restructuration de Lrapparei L productif
(inctuant Lrindustrie et ItagricuLture) e1! prise en charge des cons6quences sociaLes
qu.i en d6couLent, diminution de La d6pendance 6nerg6t'ique' renforcement de la coop6ratior
internationaLe, "t "tt6nration 
des dds6qu'iLibres rdgionaux' La cornmission attribue une
'importance parti cuLiAre ir cette dernidre ttche"
En ce qu.i concerne Les d6penses pour La grtrantie des marcli6s agricoLes, Ler'rr poids
retatif dans Le budget aolt etre progresiiv'ement r6duit. i.,:ci ne sign'ifie point qu'i I
faut remettre en caur" cette poLit'ique, car, si eLLe prend une pLace pr6pond6rante  dans
Le budget, crest parce qureIte est pratiquc'ment La seuLe il Btne pass6e dans une Large
mesure de La compdtence nationate A La cornp6tence  communautaire"  Mais iL faut
s6v6rement veiLLer a ce que Ies d€,pens95"rqLti 16suttent des d6sequil"ibres  des march6s
soient r6duites et i  ce que Ltaccroissement  du budget communautaire corresponde i  un
d6veIoppement  drautres poLit'iques cornmunauta'ires jusqutA maintenant peu dot6es de moyens
financiers.
pour Le budget 1979, ces origntations sigrnifient en d6tait:  :
l.,Industr,iet  Le budget 1979 doit cLairem,errt ref LAter La poLitiqL:e des rnutations
sectoFCtLes, doni Le budget 1978.contiernt d6jA lramorce, Il  faut env'isager un
accroissement trds sensibLe des cr6dits destin6s tant ailx secteuns de croissance
(a6ronautique,  informatique)  quraux interrventions pour la restructuration et ta
reconversion des secteuns industnieIs  ert crise, ainsi que poun les con:;6quences
sociaLes et 169ionales qu'i en d6couLent.
2. Structures agricoLes: Les 16centes pnopositions de la Commission visant d
ffitiondesdirectivesiexistantescevnaientsetraduire,en1978'
par des d6cisions du ConseiL et infLuencer Le budget 1979. En outre, Le ConseiI
devrait adopter Les propositions pour Iers structunes des 16gions nr6diterran6ennes,
dont Ltincidence se refLetera 6gaIement dans Le budget 1979.
3. potitique sociale: La situation pr6cairel sur Ie marchd de LrempLoi appeLte, pour
ffientdesactionsd6jAerncoul"Sainsiqueden0uVe|[.esformesd.aides
pour paLlier le ch6mage des jeunes. En outre, La restructurat'ion  dans--certains
secteurs industniets entrainera,  pour 6tre acceptabIe sur Le nl"an s6:iaL, des
mesures nouvettes dr intervention.
.4. Energie: La Commission souIigne Lrimportance  de d6veLopper fes ressources dr6nergie
ffircmmunaut6  en mettant Itaccent sur Irexploitation des hydr**arbures, l'ex-
ploration dturanium et Les pnojets de ddmonstration (6conomi* d''l,,rergien gazdificatiot
du charbon, g6othermie). ElIe prdvoit 6glaIement des actions ' r'r :rt 5 la vaLorisa-'rn
:du:ch.arbon. En outre, une nouvelte action concernant Les 6corl'::i :rs dr6nengi€z Fo  .a






Coopdration jnternationaLe: La Commission envisage une augmentation de Lfaide aLimen-
tajre en c6r6atell-EffiappeLLe que de 1977 e 1978 Le votume de cette ajde n'a pas
varie. En outre, Lraide financi6re et technique aux PVD non-associ6s devrait 6tre
intensifi6e pour arriver i  un voIume draide qui'puisse avojr un impact significatif-
poLitique 169ionate: La potitique r6giona[e devrait ttre,  dans Les ann6es qui viennent,
ffiressesdetapo|.iiiquecommunautaire,notammentdans[apenspective
de ['6Largissement, La Commission juge indispensabLe, si La poLitique rdgionaLe devait
vraiment contribuer A att6nuer Les d6s6qu'itibres r€gionaux, de disposer de moyens
financiers beaucoup ptus importants quriL nfest envisag6 pour Le moment. ActuelLement
la Communaut6 d6pense env'iron autant pour [e stockage et Les mesures sp6ciaLes pour
tr6coutement  du beurne excddentaire  que pour Le Fonds r6gionaL. En outre, iI  faudrait,
en 1979, ouvrir une dotatjon "hors quota" pour arriver A queLques actions qui puissent
accentuer Iteffet de redistribution sur te pIan communautaire.
PoLitique agrico[e des march6s: It  stagit drarriver A un meiL[eur 6quiLibre de
reLesco0ts6[ev6sdesstocksdesprodujtsconcern6s.
A cet effet, une potitique de prix prudente stimpose, ce que [a Commission a d6jA
propos6 pour La campagne agricoLe 1978179 (augmentation  moyenne de 2 % seu[ement).
En outre, La Commissjon envisage, et a d6jA propos6, une r6duction progressive des
montants compensatoj res mon6taires.
pEche: II  faudrait, en 1979, prdvoir des cr6dits pour Ia nouveLte poLitique de p6che
!-oomprend des mesures de soutien, La reconversion de La pOche c6tiAre arti sanate,
Iradaptatjon des capacitds de production, Le protection et La surveiLLance  des zones
de pEche, ainsi que des accords de pQche avec certains pays tiers.
II1.  LIELARGISSEMENT  DE I.A COMMUNAUTE
Lt'intdgration de pays candidats dans La Communaut6 offre des chances de progrds dans
maints domain"s. iutais eil.e posena 6ga[ement une s6rie de probLdmes s6rietlx. qui ne
manqueront pas de se manifester e" iermes budg6taires,  probLdmes notamment en matiAre
de structures et de renforcement des indgaLit6s de revenus entre Etats membres- 0n ne
peut pas. ericore estimer Ltincidence financidre de Ltint69ration comp[6te des trois pays
candidats. pan'aiLLeurs,  La Commission ne juge pas souhaitabLe  que tes r€'percussions
budg6taires de t'6LanEibsement fassent d6ja partie du ddbat sur Ie budget 1979. Mais
eL[e considAre qurune apprdciation  gtobate des probldmes budgdtaires  A moyen terme ne
peut faifeabstraction de La dimension "6Largissement" sous pe'ine de n6gLiger un
6L6ment important de LtensembIe budg6taire de demain-